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A 病院に ASD の診断を受けて通院する 5 ～
13 歳までの学童期に属する男児 14 例とした．
平均年齢 9 歳 9 ヵ月，学年の範囲は小学 1 ～ 6
年生であり，IQの中央値は90.3±10.9点であっ














（Pervasive Developmental Disorders Autism 
Society Japan Rating Scale：以下 PARS），感
覚過敏性の評価として日本感覚インベントリー


















リストであり，6 領域 57 項目で構成される．



































価 す る た め に 腕 時 計 型 Mini motionlogger 
Actigraph（米国 A.M.I 社製）を用いた．Mini 









Interface Unit を介し，Actigraph 解析ソフト













PARS の測定結果は，23.4 ± 8.5 点であった
（表 1）．学童期における基準値 13 点を上回っ
た対象者は，14 例中 13 例であった．
2）JSI-R





総睡眠時間 9.2 ± 1.1 時間，夜間覚醒時間
27.4 ± 42.2 分であった．夜間覚醒エピソード













　　　　　　 　　　　　　 表 1　測定結果
　　　　　　 　　 表 2　JSI-R の下位項目の結果の割合
　　　　表 3　各項目における相関関係
※ PARS；Pervasive Developmental Disorders Autism Society 
Japan Rating Scale
※ JSI-R；Japanese Sensory Inventory Revised
                           ※ JSI-R；Japanese Sensory Inventory Revised
数字は Speaman の積率相関係数を示す *：p ＜ .05
※ PARS；Pervasive Developmental Disorders Autism Society Japan Rating Scale
























8 分野における Red の割合として①前庭感覚
43％，②触覚 29％，③固有受容覚 29％，④聴












総睡眠時間 9.2 ± 1.1 時間，夜間覚醒時間
27.4 ± 42.2 分であり，夜間覚醒エピソードは
8 ± 3.8 回であった．小学生 188 名から算出さ
れた参考値である，総睡眠時間 8.9 時間，夜間












① PARS と JSI-R（総合点）の相関関係
RARS と JSI-R の得点の間に正の相関関係が
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Abstract
［Background］Autism spectrum disorders (ASD) is characterized by failure of communication 
is a developmental disorder related to social participation, interests and activities patterned, bias 
of the senses.
［Purpose］The purpose of this study during the day and symptoms characteristic, the night 
sleep to analyze the relationship of ASD children in school age activities, it was decided to 
examine the factors to be taken into account at the time of lifestyle guidance. 
［Method］ School-age boys 14 cases (The average 9 year-old and 9 months, IQ 90.3 ± 10.9 points) 
participated in this study. Intended for school-age boys 14 cases in the diagnosis have been visits 
to the ASD assessment of pervasive developmental disorder Autism Society Japan rating scale 
(PARS), Japan sensation inventory (JSI-R), Actigraph. 
［Result］The result is a decrease in the quality of sleep, it was recognized positive correlation 
to feeling irritable and nighttime of wake after sleep onset, negative correlation at night waking 
time and daytime activity time.
［Conclusion］In other words, the approach according to each individualʼs characteristics due 
to sensory evaluation of ASD children were contribute to the improvement of nighttime sleep. 
Therefore, as a factor to be considered at the time of lifestyle guidance, given the approach of 
the extension and the sensory stimulation of daytime activity time, as they improve the quality 
of sleep of ASD children become a cranial nerve development. 
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